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メンジョナリティ）を前提とした Jorgensen & Stedman（2001）らによる、
SOP の理論モデルを採用する（図8）。なお、本研究における SOP を構成する
各要素については、場所愛着については、「場所との肯定的な（Positive）な心
理的結び付き（Giuliani and Feldman. 1993, Williams and Patterson. 1999）」、
場所アイデンティティを「自己の場所への所属感（Gifford. 2003）」、場所依














































































































合計 分散の％ 累積％ 合計 分散の％ 累積％
1 1.691 42.286 42.286 1.691 42.286 42.286
2 0.991 24.773 67.059
3 0.769 19.232 86.29





合計 分散の％ 累積％ 合計 分散の％ 累積％
1 2.599 64.986 64.986 2.599 64.986 64.986
2 0.698 17.454 82.44
3 0.417 10.418 92.858





合計 分散の％ 累積％ 合計 分散の％ 累積％
1 1.762 44.046 44.046 1.762 44.046 44.046
2 1.033 25.813 69.859
3 0.796 19.894 89.753
















































































Pearson の相関係数 1 .634** .511** .093 .220** .295** .151* .276** .090
有意確率（両側） .000 .000 .137 .001 .000 .016 .000 .153
度数 258 256 251 256 232 251 253 256 252
PA 主成分 
分析
Pearson の相関係数 .634** 1 .442** .002 .289** .446** .169** .276** .095
有意確率（両側） .000 .000 .973 .000 .000 .007 .000 .128
度数 256 263 255 261 237 256 258 261 257
PI 主成分 
分析
Pearson の相関係数 .511** .442** 1 .080 .097 .177** .052 .100 -.045
有意確率（両側） .000 .000 .202 .143 .005 .409 .111 .475




Pearson の相関係数 .093 .002 .080 1 -.045 .118 .026 .100 .041
有意確率（両側） .137 .973 .202 .485 .058 .677 .105 .508





Pearson の相関係数 .220** .289** .097 -.045 1 .365** .184** .117 .135*
有意確率（両側） .001 .000 .143 .485 .000 .004 .070 .037





Pearson の相関係数 .295** .446** .177** .118 .365** 1 .298** .396** .224**
有意確率（両側） .000 .000 .005 .058 .000 .000 .000 .000





Pearson の相関係数 .151* .169** .052 .026 .184** .298** 1 .106 .659**
有意確率（両側） .016 .007 .409 .677 .004 .000 .089 .000




Pearson の相関係数 .276** .276** .100 .100 .117 .396** .106 1 .190**
有意確率（両側） .000 .000 .111 .105 .070 .000 .089 .002





Pearson の相関係数 .090 .095 -.045 .041 .135* .224** .659** .190** 1
有意確率（両側） .153 .128 .475 .508 .037 .000 .000 .002
度数 252 257 250 261 239 257 260 260 262
**．相関係数は 1％ 水準で有意（両側）です。
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